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A 36・year-oldwoman came to our hospital complaining of right ftank pain. Computed 
tomographic (CT) scanning showed a cystic mass， 6 X 9 cm in size， including homoge町 ouslow-density 
ftuid contents， in the right retroperitoneal space. The cyst wall showed partly high-density 
epithelium， but there was no contrast enhancement. A 7.5 X 12 cm retroperitoneal cyst was easily 
removed with yellow serous ftuid in it. Cytological examination showed no malignant cells in this 
ftuid. The ongm of the cyst was unknown. The histopathological diagnosis was retroperitoneal 
serous cyst with focal ossification in the lining epithelium. Here we report this rare 日 seof 
retroperitoneal serous cyst and briefty discuss 57 cases reported in ]apan. 
(Acta Urol. ]pn. 47: 319-321， 2002) 








































































































告されている 1) 後腹膜嚢胞は Handfield-J ones3)の
発生起源による分類では， 1)泌尿器原性嚢腫， 2)結
腸間膜嚢腫， 3)皮様嚢腫， 4) リンパ管嚢腫， 5)外
傷性嚢腫， 6)寄生虫性嚢腫，に分類され，大井ら4)
の内容液による分類では， 1)皮様嚢腫， 2) リンパ嚢








Fig. 2. Histopathological findings of the cyst: 
The cyst wall was lined with columnar 
epithelial cells ‘(A: HE， X200) with 
focal lamellar-structured ossified epi・
thelium (B: HE， X 40) and ossification 










Table 1. Fifty明 ven日間 ofretroperitoneal 
serous cyst reported in J apan 
1.年齢 生後27日一77歳(平均45.4歳)
2. 性別 男性:5例，女性:52例
3. 嚢胞内容 60-6，000 ml 
淡黄色 22例，黄褐色 6例，無色 6例，
白濁 :4例，血性 :3例，不詳:16f7~ 
4. 発生部位右側:23例，左側 22例，両側:1例，正
中:1例，不詳 :10例
5. 上皮形態円柱:18例，扇平:9 f7~，扇平十円柱 :8
例，その他:7例，不詳:15例






















鑑別には臓器特異的な核種による scintigra ph yが有
用である.後腹膜腫蕩全体の考察から，悪性腫蕩との
鑑別点、について Nakashimaら14)が報告しているが，
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